Night appearance of Aplysia (Varria) kurodai and Dollabella auricularia (Mollusca) in late May at wharf of the Seto fishing harbor, Shirahama, Wakayama, Japan by 久保田, 信
Titleアメフラシとタツナミガイ(軟体動物)の和歌山県白浜町瀬戸漁港船揚場における5月下旬の夜間出現
Author(s)久保田, 信















Night appearance of Aplysia (Varria) kurodai and Dollabella auricularia 
(Mollusca) in late May at wharf of the Seto fishing harbor, Shirahama, 
Wakayama, Japan 
Shin Kubota
Seto Marine Biological Laboratory, Field Science Education and Research Center, Kyoto University, 459 
Shirahama, Nishimuro, Wakayama, 649-2211 Japan






Abstract.   In late May, 2014, Aplysia (Varria) kurodai and Dollabella auricularia 
(Mollusca) appeared at only night, changing from former behaviour of these species, 
probably showed an intrinsically nocturnal characteristics after spawning season is over 
at wharf of the Seto fishing harbor, Shirahama, Wakayama, Japan.

























鰓類 2 種の出現個体数を，2014 年 5 月 22 日早




暗くなった．そこで 1 日を昼間は 5 時 31 分か
ら 17 時 30 分までとし，残りを夜間と区分した
（表 2）．観察時，毎回ではないが，波打際の水
温をアルコール温度計で測定した．期間中は
ずっと晴れていたが，5 月 26 日の夕方から夜





には 1 月 6 日から 10 月 8 日に至るまで，ほぼ
毎日少なくとも 1 回の現場調査から，アメフラ












22 5:45 0 2
19:00 0 2
22:00   22 2 2
23 6:45 22 0 4
11:00 22 0 0
15:00 22 0 0
19:00 21 0 4
24 3:40 21 0 0
5:40 20 0 0
8:00 21 0 0
10:45 22 0 0
13:15 24 0 0
16:00 24 0 0
18:30 23 0 3
20:30 21 0 7
22:45 22 0 5
25 2:45 21 1 0
4:05 21 1 0





26 5:30 0 1
7:00 0 1
10:00 0 0













Table 1. Appearance of Aplysia (Varria) kurodai and 
Dollabella auricularia
 in various times in a day 
(excluding ebb tide) in the last period of May at wharf 














中して観察した 2014 年 5 月 23 日夕方から 5 月
25 日深夜までは，その様な出現傾向が強かっ
た（表 1, 2）．




































Aplysia dactylomela Rang, 1828 は夜行性で，小
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時間帯
アメフラシ タツナミガイ
出現 不在 出現 不在
5:31― 17:30 0 17 8 9




Table 2. Different appearance(incidence) of Aplysia 
(Varria) kurodai and Dollabella auricularia between 
daytime and night in a day (excluding ebb tide) in 
the last period of May at wharf of the Seto fishing 
port in Shirahama, Wakayama Prefecture, Japan.
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